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A shortage of both care workers and applicants for care worker training school make an impact not only on 
quantitative problem but also on a quality of support. Among these issues, it is now necessary to review how 
a quality of care welfare human resources should be improved or what nursing care training and nursing care 
welfare education are supposed to be. However, since insufficient efforts for issues on nursing care training 
and training system were pointed out, there are currently facilities/institutions without appropriate 
improvement of care worker’s treatment. On the other hand, it is reported that nursing care workers leave 
their profession at an early stage in some cases because learning at care worker training school is useless at a 
caregiving site; therefore, the care workers suffer from reality shock due to the expectation gap. In addition, 
with the consideration of the report describing a care worker qualification that would not necessarily 
guarantee to perform a high nursing care ability at a caregiving site, it was suggested that a cooperation by 
both nursing care training and nursing care welfare education, not focusing on one side or the other, will be 
required to improve a quality of care welfare human resources. Yet, even after searching with the literature 
database CiNii, we could not find a study focusing on a cooperation between nursing care training and 
nursing care welfare education (as of July, 2016).  
 
Thus, we set 3 purposes for the study. Firstly, the study conducts research/analysis for actual conditions of 
nursing care training, presents the practical study results for nursing care welfare education adopting the 
knowledge from the research/analysis, then extracts materials in relation to an improvement on nursing care 
training and care welfare education. Secondly, the study extracts materials for promoting cooperation 
between nursing care training and nursing care welfare education by focusing on common issues and actual 
practice. Thirdly, the study examines the methods and issues for promoting improvement/cooperation in 
nursing care training and nursing care welfare education on the basis of the first/second purpose. The study 
consists of 3 sections. In Section I (Chapter 1-3), the research was conducted for understanding the actual 
conditions of nursing care training. In Section II (Chapter 4-6), a practical study was conducted for nursing 
care welfare education with the adoption of knowledge from the actual conditions of nursing care training in 
Section I. In Section III (Chapter 7-9), the study examined issues for promoting improvement/cooperation of 
nursing care training and nursing care welfare education by focusing on practices indicating common issues 
and cooperation in nursing care training and nursing care welfare education. 
 
In Chapter 1, the study reviewed 43 literatures in relation to nursing care training. As a result, among the 
nursing care training programs for new/mid-level workers, the study found that it would be necessary to 
examine the nursing care training program for new workers who account for 40% of retired workers and also 
firstly accumulate practical examples or cases describing the pioneering approach in nursing training.  
 
In Chapter 2, a self-administered questionnaire survey was conducted for 71 new care workers 5 months 
after the graduation (valid response: 66). As a result, the study found that it was not necessarily a higher level 
of “A desire to learn” with the current work contents (r＝－0.375, p =.071), but conversely a higher level of 
“A desire to learn” with the non-confident work contents (r＝0.815, p＜.001) while the ratio of individuals 
with “A desire to learn” for direct living assistance such as “Meal assistance” remained low as 20-30%, but 
the top 3 reasons for a desire to learn indicated 66.7% for “Terminal care”, 63.6% for “Utilization for medical 
knowledge/technique”, and 60.6% for “Preparation for care plan”. When the study attempted to find a reason 
why new workers desire to participate in a training program such as “Terminal care” despite of no direct job 
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involvement, it was suggested that the reason after the examination of factors could be non-confident job 
contents due to the lack of opportunities for actual experience or insufficient pre-graduate education.   
 
In Chapter 3, the study conducted a semi-structured interview for 2 directors with the experience of an 
advanced distinctive training program at the low-turnover nursing care welfare facility for the elderly, then 
described the implementation contents and method. As a result, the study suggested ①Necessity to examine 
a necessary training program contents not only for all staff but also for a response to a desire and anxiety by 
care workers, then introduce the contents structurally/systematically, ②Necessity not only for providing 
classroom lecture but also for providing a training method with active participation by care workers such as 
an opportunity to perform their own learnings and situation setting by inducing awareness of their own 
facility, and ③Necessity to demonstrate a leadership by a facility director, maintain daily communication 
with care workers, and make efforts to grasp situations for care workers as a prerequisite for possibly 
executing the previously-mentioned activities.  
 
In Chapter 4, the study covers an improvement on course contents for “Mechanism of mind and body III 
(lecture)”selected from the student’s weak subjects as looking ahead to a mandatory national examination of 
certified care worker. With the utilization of knowledge such as “Systematic training program” and “An 
opportunity to be recognized by performing one’s own learning contents” from Section I, we carried out 
activities in order of ①Consideration of class contents with 3 factors, ②3 explanations in the first 
orientation, and ③5 ingenuities in the class. As a result, the study found that the students of 2014 (average 
88.3 points) had a higher score than the students of 2013 (average 84.3 points) in the identical test (p＝.05). 
Thus, it was suggested that there was an ingenuity effect to motivate student’s willingness such as 
introduction/utilization of syllabus for class period and explanation for enhancing learning motivation.  
 
In Chapter 5, Kiken Yochi Training (KYT: a risk prediction training) from the class of “Livelihood 
support of meals (exercise)” in Section I was adopted. As a result, the students evaluated, “An awareness of 
danger was enhanced (89.6%)” as well as “Useful knowledge after employment (80.6%)”. It was suggested 
that a learning experience with use of actual accident cases at nursing care site from the early stage of nursing 
care welfare education could improve student’s risk cognition in addition to preparation and awareness at 
work as a care worker in future.  
 
In Chapter 6, with the reference of knowledge such as “Implement the contents in accordance with desire 
or anxiety of care workers organizationally” from Section I, the study grasped anxiety contents one month 
before the practical training for reducing anxiety of students who experience the first nursing care practical 
training, then examined the effects by conducting “5 ingenuities” in “General practice for nursing care 
(guidance for practical training)” on the basis of the precondition. In concrete terms, after a 4-point scale 
evaluation on the anxiety of 81 students with 11 practical training-related items at 3 points of time (One 
month before the first practical training, the previous day of the practical training after the execution of “5 
ingenuities”, and after the practical training), the study conducted one-way analysis of variance with the 
evaluation scores of each practical training-related item as dependent variable and each research timing as 
independent variable. As a result, for 8 items excluding “Record preparation”, “User’s understanding”, and 
“Appearance”, since a sense of anxiety on the previous day of the practical training after implementing “5 
ingenuities” was significantly lower than one month before the practical training (p＜.001), it was suggested 
that the pre-training effectiveness such as environmental setting for active learning, expansion of viewpoint 
for experience in a practical training, and a simulation practice on the basis of reproduction of practical 
training was confirmed.    
 
In Chapter 7, the study conducted a semi-structured interview for 20 instructors in charge of the practical 
training and also an analysis of text mining with use of KH Coder in order to understand “Non-confident 
contents of the training instruction” and its causal factors for the instructors as well as the implementation 
status of instructions in the practical training. As a result, instructors as being younger and with less 
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experience indicated no confidence in record guidance and teaching style along with a desire of the 
supplemental training program. However, the study found a strong causal relation that practical training in 
each workplace was not held and “A sense of no self-confidence” was mutually caused by the interrelation of 
①Trainee, ②Instructor himself/herself, and ③Workplace organization; particularly with a stronger relation 
for ②③ compared to ①②. While those issues for students and instructors tended to be reported more in 
the nursing care practical training, it was suggested that an improvement on a practical training system at 
workplace organization would be necessary. 
 
In Chapter 8, after a self-administered questionnaire survey was conducted for care workers at 6 types of 
facility/business establishment to find useful housekeeping contents and necessity of household management 
for care workers by focusing on a household management field as an issue for both nursing care training and 
nursing care welfare education, the study analyzed the data of 663 respondents for valid responses. One-way 
analysis of variance was conducted to examine a difference among facilities/business establishments with 
evaluation score in each item of household management as dependent variable and 6 types of 
facility/business establishment as independent variable. As a result, while ①20 items from the old 
curriculum for household management were removed or lightly covered after the new curriculum 
introduction, but the needs for household education/training program were recognized in 13 items and ②it 
was pointed out that the current students and the graduates of care worker training school may consider 
household management as a low necessity, the study found that students and graduates of care worker 
training school actually recognized a high necessity to learn household management in nursing care welfare 
education and nursing care training. Since we realized there was a partial difference in contents between the 
current nursing care welfare education/nursing care training and the contents described in the present study, it 
was suggested that there would be a possibility for “Reality shock in learning” generated by a mismatch of 
learning needs.  
 
In Chapter 9, the graduates from the care worker training school offered the lecture of an approach 
method for “Consultation seminar by workplace” and the achievements were examined. As a result, it was 
suggested that a pre/post-graduation cooperative education could bring out a synergistic effect that might not 
be obtained only by nursing welfare education or nursing care training. 
 
In conclusion, the study obtained 8 suggestions for promoting an improvement/cooperation in nursing care 
training and nursing care welfare education. Those suggestions are ①Need for a consideration of 
contents/method for the most suitable nursing care training with individual nursing care circumstances by 
linking to “Training program by job class” and “Training program by purpose”, ②Need for a review of 
conventional training contents including advanced training contents requested by new care workers as not 
limiting it for a top-down training program, ③Need for organizational/systematic nursing care training and 
nursing care welfare education along with scenes or situations where contents for anxiety reduction and 
learning achievement can be recognized, ④Need for arranging a system where a new learning flow “From 
nursing care training to nursing care welfare education” is developed in addition to a traditional learning flow 
“From nursing care welfare education to nursing care training” while nursing care training and nursing care 
welfare education are continuously circulated with each other, ⑤Need for ingenuity to provide nursing care 
welfare education from the early stage before practical training in accordance with the contents of student’s 
anxiety in practical training, ⑥Need for arranging an active system through a cooperation between a nursing 
care site and a care worker training school with an understanding of practical training instructions as an issue 
at workplace organization, ⑦Need for sharing a recognition of necessity for a cooperation within workplace 
organization or a cooperation between care worker training school and nursing care site to improve “Reality 
shock in learning”, and also for arranging a learning system on the basis of organic coordination beyond their 
own boundary/ barrier, and, lastly ⑧Need for promoting survey/place to share information or approach as a 
common benefit for training/development of care welfare human resources through accumulating 
communications by both nursing care site and care worker training school in addition to within workplace 
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という学会誌を毎年 2 回発行し，「介護福祉教育の普及」に努めている． 






















































第 3 章の第Ⅰ部，第 4 章～第 6 章の第Ⅱ部，第 7 章～第 9 章の第Ⅲ部，そして終章を合わ
せた全 11 章で構成している．その特徴は 2 つある． 
1 つは文献研究（第 1 章）に加え，自記式質問票調査や半構造化面接等による調査研究
































研究では，それを図 0─1 に示す「6 つの問い」に答えることで導き出すことにした．その













































































































































 本研究は，2006（平成 18）年～2018（平成 30）年までの 13 年間で筆者が行ってきた介
護研修と介護福祉教育の改善および両者の連携に関する各調査・実践を統合し，総合的に
検討したものである． 
新たに書き下ろした序章と終章を除き，第 1 章～第 9 章は日本介護福祉学会学会誌『介
護福祉学』，日本介護福祉教育学会学会誌『介護福祉教育』，九州保健福祉大学大学院（通
信制）連合社会福祉学研究科『最新社会福祉学研究』のいずれかに掲載された論文（いず
れも単著あるいは筆頭著者）に加筆・修正を施したものである．表 0─1 に第 1 章～第 9 章
と初出誌との関係性を示す． 
 
表 0－1 第 1 章～第 9 章と初出誌との関係性  
本研究  
の各章  
第 1 章～第 9 章のもとになった初出誌（元論文）  
タイトル 初出誌と掲載ページ 発行年  
第 1 章  介護職員の研修に関する文献調査─到達点と課題  
『介護福祉学』15（2） 
196─201 頁  
2008 年  
第 2 章  
新 人 介 護 福 祉 士 が求 める卒 後 教 育・研 修 の検 討 ─卒
後 5 カ月目の本学卒業生への質問票調査から  
『介護福祉教育』15（2） 
44─53 頁  
2010 年  




85─93 頁  
2010 年  





79─88 頁  
2015 年  
第 5 章  




57─65 頁  
2012 年  





47─53 頁  
2014 年  
第 7 章  
介護実習指導者の「自信のなさ」に関する要因と改善に
向けた課 題の研 究─面 接調 査 結 果のテキストマイニン
グによる分析を通して 
『最新社会福祉学研究』13 
1─13 頁  
2018 年  
第 8 章  




11─23 頁  
2017 年  





97─106 頁  



















２．第 1 章～第 9 章における研究方法の概要 
研究方法の詳細については各章に記載してある．ここでは第 1 章～第 9 章における研究
方法の概要をそれぞれ記しておく． 
第 1 章では，介護研修に関連する 43 の文献を収集して先行研究レビューを行い，介護
研修の実態と課題を明らかにした． 
第 2 章では，卒業 5 か月後に集まった卒業生（新人介護福祉士）71 名を対象に自記式質
問票調査を行い，新人介護福祉士が「学びたい内容」について「現在の仕事内容」「自信が
ない内容」等との相関係数（r）を求め，散布図を描いて分析した． 
第 3 章では，先進的に特色ある介護研修を行い，離職率も低い 2 つの介護老人福祉施設
の各施設長に半構造化面接を行い，得られたデータを図表化して整理し，2 施設が展開し
ている介護研修の内容・方法の特性等を明らかにした． 
第 4 章～第 6 章は，第 1 章～第 3 章で得られた介護研修の知見を援用した筆者自身によ
る介護福祉教育に関する実践研究とした．その際，他の人が読んでも同じような実践（反
復可能な実践）ができるよう，各実践については具体的かつ詳細に記述した．さらに第 4
章では実践前・後の試験結果について t 検定，第 6 章では実践前・中・後の実習に対する
学生の不安の程度について一元配置分散分析と多重比較によって比較検証する等，単に実
践内容を示すだけでなく，その評価測定も行った． 











票調査を行った．調査では家政 67 項目について「役立つ」4 点～「役立たない」1 点，「必
要である」4 点～「必要でない」1 点でそれぞれ評価してもらった．そして介護老人福祉施
設 109 名，介護老人保健施設 117 名，認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）






相談セミナー」の取り組み（第 1 回～第 3 回）を記述するとともに「職場別相談セミナー」





＊1 介護保険制度が施行された 2000（平成 12）年における介護職員数は 55 万人であっ
たものの，2012（平成 24）年には 149 万人まで増加した．しかし現状では，いまだ介
護職の人材不足は解消されておらず，今後も深刻な状況が続くと予測される．例えば，
1947（昭和 22）年～1949（昭和 24）年生まれの団塊の世代が 75 歳以上となる 2025
年度には，253 万人の介護職が必要と見込まれ，現状の増員ペースで進むと 38 万人
の介護職が不足する恐れがある（厚生労働省「2025 年に向けた介護人材にかかる需
給推計（確定値）について」2015 年 6 月 24 日）．一方，経済産業省は，2035 年に 68
万人の介護職が不足すると試算している（「介護ロボ導入には報酬見直しも必要」『中
日新聞』2017 年 11 月 7 日）． 
＊2 2017（平成 29）年 8 月 7 日付けの『福祉新聞』に「介護福祉士養成校の半分が定員
割れ」という見出しが掲載される等，介護福祉士養成校への入学者数が減少し続けて
いる．日本介護福祉士養成施設協会によると，介護福祉士を養成する大学・短期大学・
専門学校（計 365 校）に 2018（平成 30）年 4 月に入学した学生は 6,856 人と 5 年連
続で減少し，定員（1 万 5,506 人）に対する充足率は前年比 1.5％ポイント減の 44.2％
にとどまった． 













での 12,000 円に 15,000 円プラスされた．2017（平成 29）年度にはさらに 10,000 円
加算され，1 人あたり最大で月額平均 37,000 円相当の処遇改善が図られた（厚生労
働省「平成 29 年度介護報酬改定の概要」）． 
＊5 大学への入学希望者総数が入学定員総数を下回ることで生じる問題（定員割れ，学力






























12 月 12 日． 
厚生労働省（2014）「介護人材と介護福祉士の在り方について」第 5 回福祉人材確保対策検



























第Ⅰ部は第 1 章～第 3 章で構成している（図Ⅰ）．第 1 章では介護研修に関連する先行
研究レビューを行い，介護研修の実態と課題を明らかにした．その課題に基づき，第 2 章
では新人介護福祉士が求める卒後研修の内容把握を，第 3 章では介護研修の内容と方法の
把握をそれぞれ行った．特に第 3 章では，第 2 章の調査で明らかになった新人介護福祉士






































 介護福祉士等介護職の早期離職問題は，2007（平成 19）年 3 月 11 日に放映された NHK
スペシャルで「介護の人材が逃げていく」として特集が組まれる等，昨今，介護職の確保・
離職防止が注目されている＊ 1． 
『図でみる介護労働の実態（平成 19 年版）─平成 18 年 9 月実施の介護労働実態調査結
果から』（野寺 2007）には，2005（平成 17）年 8 月末時点の在籍者のうち，2006（平成 18）
年 8 月末までの 1 年間に離職した介護職の割合（離職率）が全体の 20.3％（36,132 名）を
占めるとの調査結果が示されている．これは，全産業の平均 16.2％よりも 4.1％高い．さ





社 2007）．こうした回答にもみられるように，介護職の確保・離職防止策の 1 つとして研
修が注目され（佐藤ら 2006；全国社会福祉協議会 2006；全国社会福祉協議会 2007；堀田
2007；宮田 2007），後述するように国も動き出している．また研修は，介護職の資質向上
を図る上でも重要視されている（大塩ら 2002；橋本 2007：85）． 
そこで本章では，介護職の資質向上のみならず，介護職の確保・離職防止策としても注






めに，文献データベース CiNii を活用して調査した（2008 年 1 月 26 日時点）．その結果，
キーワードが「介護福祉士」「教育」で 197 本，「介護福祉士」「研修」で 35 本，「介護福祉
士」「教育」「研修」で 10 本，「介護福祉士」「卒後」「教育」で 7 本，「介護福祉士」「卒後」













2006；伊藤 2007；谷脇 2008）． 
 
 
図 1－1 「介護福祉士」「教育」や「介護福祉士」「研修」等をキーワードとして検索した場合の 




図 1－2 介護福祉士と看護師の「卒後教育」「卒後研修」に関する論文ヒット数の比較  




ここでは，その理由を 2 つ述べる．1 つは，1989（平成元）年に介護福祉士有資格者が誕

































索するとともに独自に関連文献を収集した．そして 43 の文献（図書 14，論文 20，報告書







ない（日経 BP マーケティング 2007）．それでは，国の施策では介護研修をどのように位置
づけているのか． 
2006（平成 18）年 3 月 31 日，「改正介護雇用管理改善等計画」が発表され，介護職であ
る正規職員と非正規職員の研修実施率の乖離を縮小させ，研修の実施率を高めることが目
標に掲げられた（厚生労働省 2006a）．同年 7 月 5 日には，介護職の研修体系や資格の見直
しに取り組むことが厚生労働省の資料に記された（介護福祉士のあり方及びその養成プロ
セスの見直し等に関する検討会 2006）．2007（平成 19）年 8 月 28 日に見直された，いわゆ
る「新福祉人材確保指針」では，介護職の安定的な確保策の 1 つとして「キャリアアップ
の仕組みの構築」（社会保障審議会福祉部会 2007）が記された． 
2007（平成 19）年 11 月 28 日に可決成立した「改正社会福祉士及び介護福祉士法」には，
新たに「介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため，介護等に関











































































を支援する能力，また介 護福祉 学を体系的に明 ら
かにし，理 論および科 学 的 根 拠 に基 づく実 践を可
能とするための研究や理論開発能力を育成する．  














特 定 領 域 における高 度 な専 門
性を身につけたい，熟練志向の
介護福祉士  
認 知 症 のある人 への支 援 ，アクティビティ・サービ
ス，ケアマネジメント，リハビリテーション介護，福祉
住 環 境 整 備 ，障 害 のある子ども・身 体 障 害 のある
人・知 的 障 害のある人・精 神障 害のある人への支
援 ， 終 末 期 ケ ア （ 看 取 り ケ ア 等 を 含 む ） ， ALS
（Amyotrophic lateral sclerosis：筋萎縮性 側索 硬





性 や学 習 意 欲 ，目 的 意 識 を有
する介護福祉士  
仕事を通じた自己実現を支援する上での重要なプ
ログラムであり，個 々の目 的 に応 じて随 時 受 講 可





ムの修 了 者 で，一 定 の技 能 研
修等を修了した介護福祉士  
施設・事業 所のサービス水 準 向上，業 務改 善，組
織改 革，地域 包括ケアにおいて，一定の役 割を担
うことが期待できる実践力を高める． 
②ファーストステップ研修  





な判 断 ，対 人 理 解 に基 づく尊 厳を支 えるケアが実
践できるようになる． 
① 初任者研修  









介  護  福  祉  士  
 
図 1－3 「7 つの枠組み」に基づく介護福祉士の研修体系  


























































155 名を対象とした郵送による自記式質問票調査が行われた（回収率 45.0％）． 
その結果，介護老人福祉施設や介護老人保健施設等で行われている施設内研修は「救急
時の対応」（19 名），「介護技術」（16 名），「感染症」（14 名），「リスクマネジメント」（11
名），「ユニットケア」（10 名）と続いた．少ないものには「人権・権利擁護」（4 名），「障
害者に関わる福祉政策の動向」（3 名）があった．施設内研修の頻度は「毎月ある」が 26.2％，
「年 6～7 回ある」が 19.7％，「年 3～4 回ある」が 18.0％，「年 1～2 回」が 4.9％，「年 1

















































修，⑤教育背景・資格別の研修，⑥目的別の研修の 6 点が確認された． 




































































































































































12 月 24 日）．ただし，ここでは当該論文掲載時（2004 年）の時代背景を踏まえ，「痴
呆」をそのまま用いることにした． 










踏まえ，認定介護福祉士の養成・認定を推進するために，2015（平成 27）年 12 月 1
日に「一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構」が設立された．こうした変遷と
ともに日本介護福祉士会の生涯研修制度は少しずつ見直され，現在は①介護福祉士基
本研修（実務経験 2 年未満）→②ファーストステップ研修（実務経験 2～3 年程度）
→③認定介護福祉士養成研修というように，段階的にキャリアアップできる研修体系









設がある．このうち介護療養型医療施設については，2018（平成 30）年 3 月 31 日で
廃止される予定であったが，6 年間延期され 2024 年 3 月 31 日までに廃止されること





























て」2006 年 7 月 5 日，3． 
川瀬淑子・仲下真紀子・橋本望ほか（2006）「プリセプター・プリセプティの成長過程の分










厚生労働省（2006a）「『介護雇用管理改善等計画』の改正について」2006 年 8 月 31 日． 
厚生労働省（2006b）「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見」2006 年
12 月 12 日． 
厚生労働省（2007）「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案について」










日経 BP マーケティング（2007）「介護人材クライシス」『日経ヘルスケア』7 月号，28． 














った看護技術習得の経時的調査」『第 37 回日本看護学会論文集』54－56． 
生活経済政策研究所（2001）『介護職の能力開発に関する総合的研究』44－111． 
社会保障審議会福祉部会（2007）「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関
する基本的な指針」2007 年 8 月 28 日． 
椎名知づる（ 2007）「認知症高齢者グループホームにおける介護職員の職務満足感―

















め）」2006 年 3 月． 
全国社会福祉協議会（2007）「福祉人材の確保のために─今後の関係者の取り組みにむけた






―就職 5 か月目の卒業生への調査結果から― 
 
Ⅰ．はじめに 







































 筆者が勤務する松本短期大学介護福祉学科＊ 2 を 2006（平成 18）年度に卒業した 100 名
のうち，卒後 5 か月目にあたる 2007（平成 19）年 8 月 4 日のホームカミングデー＊ 3 に参




 質問票の回収数（率）は 71 票中 70 票（98.6％）であった．そのうち有効回答数（率）
は 70 票中 66 票（94.3％）で，卒業生 100 名の 66％にあたる．この 66 名（女性 56 名，男




表 2－1 分析対象者の基本属性  
項     目  度数  （割合） 
分析対象（有効回答）者数  66 名  
性別  
女性  56 名  （84.8％） 
男性  10 名  （15.2％） 
年齢  
平均年齢（±標準偏差） 20.4 歳（±0.8） 
最大  26 歳  
最小  20 歳  
職種（資格） 介護職員（介護福祉士）  66 名  （100.0％） 
勤務先の種類  
① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  26 名  （39.4％） 
② 介護老人保健施設  23 名  （34.8％） 
③ 病院・診療所  3 名  （4.5％） 
④ 通所介護  3 名  （4.5％） 
⑤ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）  2 名  （3.0％） 
⑥ 介護療養型医療施設  1 名  （1.5％） 
⑦ 訪問介護・訪問入浴介護  1 名  （1.5％） 









介護福祉士 2 名（介護職としての経験年数 10 年目と 13 年目）と介護福祉士養成校教員 1
名（介護職としての経験年数 7 年，教員としての経験年数 4 年目）の意見を参考にした． 
34 
 





























年，日本精神保健福祉士協会「日本精神保健福祉士協会会員に関する業務統計調査報告」2004 年を参考にした．  
 
４）分析方法 






表 2－3 6 領域（Ａ～Ｆ）と 4 件法で問う内容  
領域  4 件法で問う内容  
Ａ 重要だと感じる内容  
あなたが現 在実 施 している・実施 していないに関 係なく，重 要だと
感じる内容  
Ｂ 学びたいと思う内容  
あなたが過去に学んだ・学んでいないに関係なく，現在学びたいと
思う内容  
Ｃ 現在の仕事内容  あなたが現在実施している仕事内容  
Ｄ 自信がないと感じる内容  
あなたが現在実施 している・実施 していないに関 係なく，自信がな
いと感じる内容  
Ｅ 職場内研修の参加機会  あなたが職場内で研修に参加する機会の有無  
















順位 質問項目 ％ 質問項目 ％ 質問項目 ％ 質問項目 ％ 質問項目 ％ 質問項目 ％





医療 知識 ・技 術の
活用





3 食事介助 ケアプランの作成 60.6 コミュニケーション
医療 知識 ・技 術の
活用
48.5 外出支援 37.9 実習生への指導




















46.2 ターミナルケア 33.3 外出支援



























































医療 知識 ・技 術の
活用






















職 場 での 教育 ・研
修・研究活動





医療 知識 ・技 術の
活用
40.3 他職種間の連携 食事介助 着脱介助
















職 場 での 教育 ・研
修・研究活動
他職種間の連携 31.8 外出支援 移乗・移動介助 18.2





















67.2 着脱介助 実習生への指導 16.9 排泄介助
医療 知識 ・技 術の
活用
排泄介助
22 実習生への指導 63.1 入浴介助
家屋評価等退所に
向けての支援






































































人介護福祉士 71 名の中から 3 名を無作為抽出した．次に，この 3 名を対象に 2007（平成


















作成」が 60.6％と高く，上位 3 位を占めた（図 2─1）． 











活介助の平均が 89.9％で約 9 割を占めたのに対し，「医療知識・技術の活用」は 40.3％，
「ターミナルケア」は 21.5％，「ケアプランの作成」は 19.7％にとどまった． 
「現在『実施している』仕事内容」を横軸にとり，「学びたいと『強く思う』内容」を縦






































まりない）は，24 項目すべてで 6 割以上を占めた．このうち「ターミナルケア」は 74.2％，











「医療知識・技術の活用」が 81.0％，「ターミナルケア」が 80.0％と 8 割以上であった． 
一方，職場内研修では，学びたい群に占める研修参加群の割合も「医療知識・技術の活

































































   3) ｒ は相関係数を示す．算出には表計算ソフトMicrosoft Excel2013を用いた．























































































   2） ｒ は相関係数を示す．算出には表計算ソフトMicrosoft Excel2013を用いた．







































































Ｂ調査の対象となった介護福祉士は女性 2 名（Ａ氏，Ｂ氏），男性 1 名（Ｃ氏）で全員 21
歳であった．勤務先は 3 名とも介護老人保健施設であり，いずれも介護職として働いてい












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































れる．その際は国際生活機能分類（ICF：International Classification of Functioning, 
Disability and Health）等に基づき利用者の思い，疾病・障害の状態，日常生活動作（ADL：











































































＊1 1987（昭和 62）年 5 月 26 日に「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づき介護福祉士
国家資格が誕生し，翌 1988（昭和 63）年からは介護福祉士養成教育が始まった．現
在，介護福祉士は，介護職の中核を担う存在となっている．なお，介護福祉士の総数
は 1,503,574 名で，そのうち介護福祉士養成校の卒業者は 341,947 名と 22.7％を占
めている（2017 年 3 月末時点）． 






を行う機会を「ホームカミングデー」と称して年 1 回開催している．こうした卒後 1
年目の卒業生を対象としたホームカミングデーに加え，2018（平成 30）年度からは




介護実践読本』日総研出版，2005 年，133－134 頁）． 
＊5 この意見は第 3 章でとりあげる介護老人福祉施設「ともしび」のＫ施設長（当時）へ
の聞き取り調査（2008 年 10 月 10 日）から得られた． 



























する調査報告書」2000 年 6 月． 
日本介護福祉士養成施設協会（2005）「第 4 回介護福祉士養成施設卒業生の就労実態調査報
告書」2005 年 10 月 1 日． 
日本労働組合総連合会「介護保険三施設調査報告書」2005 年 1 月． 


















































学んでいる 12 名（病院事務長 1 名，言語聴覚士 2 名，看護師 3 名，介護福祉士 1 名，社会
福祉士 5 名）を対象に「介護職に対する研修において好事例になると思われる取り組みを
展開している施設があれば教えてほしい」と呼びかけた結果，「寿恵園」と「ともしび」の









17）年 10 月 1 日時点において介護老人福祉施設で働く介護職員数が 147,706 名（うち介
護福祉士 62,597 名）となっており，介護老人保健施設の 90,239 名（うち介護福祉士 40,361






 表 3─1 は調査対象施設の概要である．2 施設とも 2000（平成 12）年度の介護保険法施
行前に開所し，その後，特別養護老人ホーム＊ 1 以外の事業を展開する等，地域において高
齢者ケアの中核的役割を担っている． 
表 3─1 の中の施設職員の離職状況をみると，「寿恵園」は 2006（平成 18）年度，2007
（平成 19）年度とも離職者はいない（0％）．「ともしび」は 2007（平成 19）年度に介護職
29 名中，離職者は 2 名（6.9％）であった（介護職以外の離職者なし）．2 施設とも介護職
の離職率は，全国平均 25.3％と比較すると大幅に低い（介護労働安定センター2008a）． 
年給（基本給＋夜勤手当＋賞与等）をみると，新卒介護職の場合，「寿恵園」が約 240 万
円，「ともしび」が約 250 万円であった（2008 年度）．新卒に限定していないために単純に
比較できないが，介護労働に従事する介護福祉士（平均年齢 38.7 歳）の平均年収 291.2 万






る．そこで 2008（平成 20）年 5 月 23 日に「寿恵園」のＳ施設長に約 50 分，2008（平成













































介護職　36人 ： 正規職員29人，非正規職員（派遣職員含む）7人 介護職　29人 ： 正規職員27人，非正規職員2人
　※正規職員はすべて介護福祉士有資格者 　※介護職の約6割が介護福祉士有資格者
　　 他はホームヘルパー2級有資格者 　   他はホームヘルパー2級有資格者等
看護職　5人 ： 看護師3人，准看護師2人    　その他，障害のあるい人を数名雇用





























































立したのは 1990（平成 2）年度であった．1991（平成 3）年度の研修内容をみると当初は
「疾患」「救急時の対応・処置」といった医療知識・技術に関する内容が多く，研修の担当
として介護職は入っていなかった．しかしその後，介護職が研修担当となる機会が設けら

































































研修内容 担当 口腔ケアについて 外部講師
特別養護老人ホームとは 施設長
在宅3本柱について 生活相談員 2007（平成19）年度
疾患について 看護師 研修内容 担当職員
食中毒について 栄養士 寿恵園の現状と課題 施設長
高齢者の言語障害とその対応 外部講師 医務ケア実践介護報告 看護師等
救急時の対応・処置 医師 特養ケア実践報告 介護職員







研修内容 担当 研修内容 担当職員
今年度の寿恵園の方向性 施設長 今後の高齢者ケアについて 施設長
高齢者の疾病特性（類天疱瘡） 看護師 社会福祉法人の会計について 事務長
特養ケアの実践報告（事例紹介） 介護職員 口腔ケアについて 看護師等
ユニットケア経過報告 介護職員 特養ケア実践報告（リスクマネジメント） 介護職員
介護福祉士受験対策ゼミ 介護職員 食事ケア実践報告（QC活動を通して） 管理栄養士
食事ケア実践報告（福祉QC） 栄養士 訪問介護サービス実践報告 訪問介護員
認知症専用型実践報告 デイサービス デイサービス実践報告 デイサービス
居宅介護実践報告 在宅介護支援センター 居宅介護実践報告 居宅介護支援事業所








２．中学 1 年生を対象としたホームヘルパー3 級養成課程の講師 
１）中学 1 年生対象のホームヘルパー3 級養成課程の講師の意味 
中学 1 年生対象のホームヘルパー3 級養成課程の講師（以下，ホームヘルパー養成の講
師）とは，介護職等が 1 年のうち約 3 か月間，地元の中学 1 年生を対象にホームヘルパー
（訪問介護員）3 級養成課程＊ 2 の講師を務めるという取り組みである．2003（平成 15）年
度～2007（平成 19）年度までに計 146 名の中学生が学校の授業終了後に「寿恵園」を訪れ












こうした課題がある中，『月刊福祉』（全国社会福祉協議会，2003 年 7 月号）に「中学生
の訪問介護員養成研修の成果と展望」と題した実践報告が掲載された．そこには茨城県美


























ス（body mechanics）＊ 3 を活用した介護技術演習では，その技術に「まるで手品をみてい
るよう！」と感嘆の声をあげる．さらに介護職の実技を見るたびに「お姉さん，すごい！」
といった尊敬の言葉が中学 1 年生から返ってくる． 













中学 1 年生に 
教える体験  
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「ともしび」では，これをテキストにして KYT に取り組んでいる． 
 
２）KYT の実施方法 
まず，入浴や食事，リフトカーでの送迎の場面等，テキスト中のイラスト（第 5 章図 5
─1，2 参照）を見ながら個人でその中に潜む危険を探す．その際には「危険だ」と思うと
ころだけでなく，「○○だから△△は危険だ」というように危険を認識した根拠も含めて専































「ともしび」では，年間に入所定員 50 名のうち 1，2 割弱（5～8 名程度）の利用者を自
施設で看取ってきた．2006（平成 18）年度からは介護報酬の見直しに伴い，看取り介護加
算と重度化対応加算が導入され，要介護度 4，5 の利用者が多く入所するようになった＊ 6．
































































































































































図 3－3 介護職の離職率階級別事業所数の割合     離職率が低い事業所と高い事業所の二極化  
注）例えば「10～15％」は「10％以上 15％未満」を意味する．  




 本研究で紹介した介護研修が 2 施設で実現できた要因の 1 つとして，両施設長の考え方
や力量といったリーダーシップ（leadership）が影響している可能性がある．ここでいう
リーダーシップとは「立場や地位に附随する権力ではなく，人格と能力によって培われた


























10%未満 10～15％ 15～20％ 20～25％ 25～30％ 30％以上
離職率  
























必要がある．第 3 に第 1 と第 2 を可能とする前提として施設長を中心としたリーダーシッ
プのもと，施設長等が介護職と日頃からコミュニケーションを積み重ね，介護職の状況把
握に努め，介護職の状況に応じた積極的な働きかけを行う必要がある．そして第 4 に第 1








している．2015（平成 27）年 4 月からは新規入所者が原則として要介護 3～5 と認定
された人に限られることになった．なお，この指定介護老人福祉施設で提供されるサ
ービスのことを「介護福祉施設サービス」という． 
＊2 訪問介護員はホームヘルパーとも呼ばれる．資格として 1～3 級が存在したものの，
2009（平成 21）年度から 3 級については訪問介護の介護報酬算定外となり，現在は
廃止されている．そのため，介護保険サービスとしての訪問介護を担うには介護福祉



























年 10 月 21 日）． 




＊10  OJT（On the Job Training）が職務に就いたまま実施する研修であるのに対して，
























介護労働安定センタ （ー2008a）「平成 19 年度介護労働実態調査結果について─事業所にお
ける介護労働実態調査」． 







厚生労働省（2005）「平成 17 年介護サービス施設・事業所調査結果の概況」． 
厚生労働省（2007）「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案について」
2007 年 3 月，4． 














































第Ⅱ部は第Ⅰ部の知見を援用しつつ，第 4 章～第 6 章で構成している（図Ⅱ）．第 4 章は
「体系的な研修」「自らの学びを発揮し認められる機会」等の知見を援用した講義，第 5 章
は KYT（危険予知訓練）を導入した演習，第 6 章は「介護職が抱く希望や不安の実態に応
じた内容を組織的に行う」等の知見を援用した実習指導とし，教育形態別で検討した． 






















































































 授業改善が特に必要な科目を選定するために，2013（平成 25）年 2 月に松本短期大学介





とからだのしくみⅢ」（前期 15 回／1 年生 45 名）を対象科目とした． 
 
 
図 4－1 松本短期大学介護福祉学科 2012 年度 2 年生の介護福祉士国家試験模試の正答率  
































































































































































●清拭       等  
1 年前期 15 回（15 コマ）  1 年後期 15 回（15 コマ） 
 













































埼玉福祉専門学校の授業実践を参考とし，本授業においても 1 科目 15 回（15 コマ）分の
シラバスとは別に，1 回（1 コマ＝90 分）ごとの授業計画等を示したコマシラバスを独自
に作成した．具体的には①その日の学習目標，②それを達成するための重要ポイント，③
重要ポイントの資料掲載ページ，④授業方法，⑤使用教材，⑥教員の一言，⑦質問欄で構







































科目名 時間数 30 単位数 2 担当



































































限とした．同時に 1 枚のスライドに文字を多用しないように心がけた． 
 
 
図 4－5 「舌苔」のスライド 

















































習得することが重要であると考え，授業では毎回，小テストを行うことにした（表 4─2）．  
 





具体的には①授業開始時に前回の学習目標や重要ポイントと連動したＡ4 判の用紙 1 枚

















こうした工夫もあってか，小テスト 1～14 回の平均点（1 年生 45 名の結果を 10 点満点




図 4－7 小テスト 1～14 回の平均点  
注 1）10 点満点で換算．  
2）1～14 回までの平均点は 6.4 点． 
出所）筆者作成．  

























ただし，小テスト 7 回目と 9 回目のように平均点が 6 割未満の時もあった．平均点が低
いということは，学生にとって難しい問題あるいは苦手な内容であった可能性が高い．そ





なお，中間試験（2014 年 5 月 21 日実施）を受けた 44 名の平均点は 88.7 点，期末試験
（2014 年 7 月 30 日実施）を受けた 45 名の平均点は 84.6 点であった． 
 
Ⅳ．自記式質問票調査の結果にみる学生の授業評価 
 14 回目の授業終了後（2014 年 7 月 23 日），介護福祉学科 1 年生 45 名を対象に「こころ
とからだのしくみⅢ」の授業についての自記式質問票調査を行った．自由記述に加え，授
業に関する 17 の質問項目について 4 段階の選択肢（「悪い」1 点，「少し悪い」2 点，「少し
良い」3 点，「良い」4 点）で回答を得た（回答数 43 名，有効回答率 95.6％）．そして 17 項













































図 4─8 の中で平均点が高かった上位項目をみると，1 位が「小テストからの試験問題の
出題」で 3.72 点，2 位が「小テストの実施と解説」で 3.70 点であった．当初，毎回の小
テストは学生にとって負担ではないかと危惧していた．しかし，ほとんどの学生が小テス














0 名，「オール 3」（自由記述もなし）と回答した人は 3 名（7.0％）と少なかった．「オール
4」と回答した人が 13 名とやや多かったが，そのうち 9 名は，そう回答した理由も含めて





 2013（平成 25）年度の介護福祉学科 1 年生が受けた試験問題と同じ試験問題を 2014（平
成 26）年度の介護福祉学科 1 年生に対して行い（中間試験として 2014 年 5 月 21 日に実
施），両者の平均点に差があるか否かを検証した．その際，学生の性質の差異による影響を
少なからず受ける可能性が考えられたため，学生のうち社会人経験を有する技術専門校か
ら委託された 2013（平成 25）年度生 9 名と 2014（平成 26）年度生 2 名を除き，標本の等
質性を高めた． 
その結果，69 名（平均年齢 19.3±1.9 歳）の 2013（平成 25）年度生の平均点が 84.3 点，
42 名（平均年齢 18.6±1.1 歳）の 2014（平成 26）年度生の平均点が 88.3 点となり，授業
改善を行った 2014（平成 26）年度のほうが 4.0 点高かった（図 4─9）．ｔ検定の結果，p










図 4－9 2013 年度生と 2014 年度生における同一試験問題の成績（平均点）の比較  
注 1）※技術専門校の学生を除いた人数．  














































成教育」での検索結果が 143 本該当したのに対し，「介護」「教育」「カリキュラム」では 8

































＊1 2022 年度からの介護福祉士養成校での国家試験義務化と 5 年間の経過措置期間とい
う方向性が打ち出される前は，介護福祉士養成校において 2012（平成 24）年度から
国家試験が実施される予定であったが，それが延期され，2015（平成 27）年度から実
施されることになった．つまり 2 年課程の場合，当初 2014（平成 26）年度入学生か
ら介護福祉士国家試験が義務化される予定であった．本章でとりあげている授業改善














である．2016（平成 28）年の着衣着火による火災件数は 51 件発生（前年より 4 件減
少）し，うち 7 名（全員高齢者）が亡くなっている（東京消防庁「STOP！着衣着火」
2017 年 10 月）． 
＊4 日本介護福祉士養成施設協会の調査結果によれば，介護福祉士養成校への入学者数
は減少し続けている．例えば，2014（平成 26）年度の入学者数は 10,392 人（定員充
足率 57.5％）であったが，2018（平成 30）年度の入学者数は，さらに減少して 6,856
人（定員充足率 44.2％）となった．それに伴い，介護福祉士養成校の数も 2014（平
成 26）年度は 406 校存在したが，2018（平成 30）年度には 386 校まで減少した（日
本介護福祉士養成施設協会「介護福祉士養成施設への入学者数と外国人留学生―平成






















厚生労働省（2015）「第 4 回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会参考資料 2
『介護人材確保の総合的・計画的な推進について（案）』」2015 年 2 月 23 日，20． 
文部科学省中央教育審議会（2012）「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて























生活支援」の授業で展開した KYT について報告する．その上で介護福祉教育への KYT 導入
の手法とその成果および課題について検討する． 
 
Ⅱ．介護職に対する KYT の必要性 
１．KYT の意味 















Ⅲ．介護老人福祉施設「ともしび」での KYT の取り組み 
 第 3 章で記したとおり，KYT を導入した施設の 1 つに介護老人福祉施設ともしび（以下
















図 5－1 KYT イラストシート：入浴場面  
出典）古澤章良・遠山敏・佐藤彰俊ほか『福祉施設における危険予知訓練（KYT）かんたんガイド』筒井書房，2003 年，10 頁． 
 
Ⅳ．介護福祉士養成校での KYT の取り組み 
１．KYT を用いた授業とその評価方法 
 2010（平成 22）年 7 月 22 日，松本短期大学介護福祉学科 1 年生 71 名のうち「食事の生







２．「食事の生活支援」での KYT の展開  
 授業では，前述の『福祉施設における危険予知訓練（KYT）かんたんガイド』（古澤ら 2003）
を活用した．また，学生相互の学び合いを大切にするために，本来の KYT よりもグループ



























図 5－2 KYT イラストシート：食事場面  



















 KYT を用いた授業に対する学生評価を得るために，自由記述に加え，5 つの設問（表 5─
2 の①～⑤）について「そう思う」「少しそう思う」「どちらともいえない」「あまりそう思























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と，「食事の生活支援」の授業に KYT を導入した意義は十分にあったとみることができる． 
 
























































































書房，2006 年，483 頁）． 
＊2 グループダイナミクス（group dynamics）とは，集団力学とも訳され，集団が個人に
与える影響や個人が集団に与える影響，あるいは集団間の関係等を意味する． 

















































実習前・後（占部ら 2012），実習前・中・後（小野ら 2008），実習後（横山 2008），卒業前
（森山ら 2006）に調査した報告はある．しかし，Ａ：初めての実習 1 か月前，Ｂ：実習前
日，Ｃ：実習後の 3 時点で調査したものは確認できなかった（2013 年 5 月 3 日時点）． 
そこで本研究では，松本短期大学介護福祉学科 1 年生 81 名（女性 51 名，男性 30 名，平
均年齢 21.2±7.2 歳）を対象として，Ａ調査は初めての実習（2013 年 6 月 19～21 日・24
～26 日）1 か月前の 5 月 15 日に，Ｂ調査は 5 つの工夫の実践後で実習前日の 6 月 18 日に，
Ｃ調査は実習後の 6 月 28 日に行い，それぞれ自記式質問票調査を実施した（有効回答率：
Ａ調査ｎ＝81 で 100％，Ａ調査ｎ＝77 で 95.1％，Ｃ調査ｎ＝74 で 91.4％）． 





間前」と「試験 1 か月前」の不安を測定していたことにある．もう 1 つは「介護総合演習」
の進度との関係があった．例年 4，5 月上旬は 2 年間の実習概要の説明や実習先（実習施
設・事業所）の調整と決定，実習申込書作成等に時間を費やす．そのため，実習前教育を






「全体的な不安」の全体（2 項目）から成る実習関連 20 項目（表 6─1）について「不安で





表 6-1 実習関連 20 項目（調査項目） 
知    識 （3 項目） 利用者の理解，介護職の理解，実習施設の理解  
技    術 （6 項目） 
コミュニケーション，ベッドメーキング，食事介助，ベッド上での移動・移乗介助，  
車椅子移動介助，技術全般  
対人関係  （4 項目） 利用者との関係，介護職との関係，実習生同士の関係，教員との関係  
態    度 （5 項目） 言葉づかい，身だしなみ，遅刻・欠席，体調管理，記録等の提出期限  
全    体 （2 項目） 記録作成，全体的な不安  
 
注）調査項目は，①森山千賀子・杢代直美「介護福祉実習における学生の不安の変化─介護福祉士養成課程学生への
アンケート調査からの考察」『白梅学園短期大学教育・福祉研究センター年報』第 11 号，2006 年，68 頁，②横山さつ
き「介護実習における学生の不安に関する因子分析的研究」『中部学院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要』
第 9 号，2008 年，127 頁を参考にしつつ，筆者が勤務する松本短期大学介護福祉学科の授業内容・進度を考慮し，
初めての実習前までの教育（学習）内容に基づいて独自に設定した．なお，「技術全般」とは，技術の中にある「コミュニ
ケーション」から「ベッド上での移動・移乗介助」までの 5 項目全体の内容を示す．  
 
３．分析方法 
 回答結果は単純集計し，欠損値のあるデータを除外した．その上で 5 つの工夫による不
安軽減効果を検証するために，各調査項目得点を従属変数，各調査時期を独立変数とする






１．初めての実習 1 か月前の不安 




点で最も高く，次いで「記録作成」が 3.33 点，「技術全般」が 3.26 点，「コミュニケーシ
ョン」が 3.16 点，「食事介助」が 3.15 点と続いた．これらを含めて 20 項目のうち平均 2.00






図 6－1 調査項目別「初めての実習 1 か月前」の不安の度合い（平均点） 
注 1）  は「介護総合演習」での実践対象項目． 
  2）不安の度合い（平均点）が高い順（降順）に列記した． 
出所）筆者作成． 
 
２．「介護総合演習」での 5 つの工夫 
































































































図 6－2 「生活環境観察シート」に書き写された実習中に見聞きすべき 82 の視点  
注）実際は A3 判サイズとなる． 
















































































































か ・シーツ交換や掃除の頻度はどのくらいか ・日当たりはどうか ・室内


































































また，2 年生が「介護福祉学科創設 20 周年記念イベント」（2012 年 11 月 24 日）で歌っ




















記録作成 3.33 (0.67) 3.17 (0.82) 2.52 (0.67) 30.4 **** A，B < C
コミュニケーション 3.16 (0.58) 2.90 (0.73) 2.35 (0.76) 40.6 **** A < B < C
食事介助 3.15 (0.57) 2.91 (0.68) 2.52 (0.71) 22.7 **** A < B < C
実習施設の理解 3.06 (0.63) 2.54 (0.60) 1.96 (0.62) 66.6 **** A < B < C
利用者の理解 3.04 (0.60) 2.88 (0.60) 2.35 (0.66) 32.0 **** A，B < C
利用者との関係 3.04 (0.77) 2.70 (0.75) 2.10 (0.68) 53.2 **** A < B < C
介護職の理解 2.88 (0.58) 2.64 (0.59) 2.01 (0.71) 56.1 **** A < B < C
介護職との関係 2.81 (0.79) 2.48 (0.71) 1.99 (0.71) 43.2 **** A < B < C
言葉づかい 2.42 (0.81) 2.03 (0.70) 1.80 (0.65) 24.7 **** A < B < C
実習生同士の関係 2.15 (0.79) 1.81 (0.67) 1.57 (0.67) 23.2 **** A < B < C



















































































































































































































































図Ⅲ 第Ⅲ部の全体像と序章・第Ⅰ部・第Ⅱ部との関係性  










る「家 政 教 育 ・研 修 ニーズ」の把
握と課題検討―6 種類の施設・事
業 所の介 護 福 祉 士を対 象 とした
調査結果の比較分析から 
第９章  
介 護 福 祉 における
卒 前 ・ 卒 後 連 携 教
育 ・ 研 修 の 取 り 組
み― 卒 業 生 に よ る
「職場別相談セミナ
ー」の開催から 

















合させる場（橋本 2011）であり，2 年課程の場合，全養成時間（1850 時間）の約 4 分の 1

















研究は現時点で検索した範囲ではみられなかった（2017 年 6 月 1 日時点）． 











ータベース CiNii を用いてキーワード検索すると「看護」「実習指導者」「研修」で 67 本該
当したのに対して，「介護」「実習指導者」「研修」では 5 本のみであった（2017 年 5 月 4 日
時点）．この 5 本のうち実際に指導者の研修に焦点を当てた論文は「実習指導者のキャリア






以上を踏まえ，本章では 3 つの目的を設定した．第 1 は指導者が実習指導において「自
信がない」と感じる内容とその要因についての傾向を把握すること，第 2 は指導者が「自
信がない」と感じる内容について研修でフォローされているか否かを確認すること，第 3








実習指導歴を 3 年以上とした理由は比較的経験が浅い 0～3 年未満を除くことで，多様な
実習指導経験に裏打ちされた意見の集約を図れると考えたからである． 
本研究の条件を満たす指導者は，筆者が勤務する養成校が契約する 97 の実習施設・事業
所（介護老人保健施設 21，介護老人福祉施設 23，訪問介護 19，通所リハビリテーション




かを比較検証するためである．そして対象となる 20 名それぞれに対し，2016（平成 28）








本研究では，指導者 20 名から得られたデータを分析することにした．その属性は表 7─
1 に示すとおりである．具体的には男性が 13 名（65％），女性が 7 名（35％）で，いずれ
も養成校を卒業して介護福祉士国家資格を取得していた．年齢層は 40 代が 10 名（50％）
で最も多く，30 代が 6 名（30％），50 代が 4 名（20％）であった．実習指導歴については
6～9 年が 8 名（40％）で最も多く，3～5 年が 7 名（35％），10 年以上が 5 名（25％）とい
う結果となった．勤務先種別については介護老人保健施設が 6 名（30％）で最も多かった．
以下，介護老人福祉施設，訪問介護がともに 4 名（20％），通所リハビリテーション，通所



















とができる（日和 2013）．さらに樋口耕一が開発したテキストマイニングソフトである KH 
Coder を用いれば，後述する単語頻度分析に加え，対応分析等の多変量解析等，個人の主
観に左右されない安定した分析が行える．また，結果についての再現性の担保という観点
からも KH Coder を用いることは有効である． 
以下のとおり，本研究は 4 段階で分析を進めた．その際は分析結果だけで判断せず，分
析前の原文に戻り・参照しながら内容を確認した（大島ら 2012；荒井 2015）． 
第 1 段階では，まず指導者 20 名から得られたデータを精査し，誤記の修正，漢字・仮名
表記の統一を行った．次に KH Coder を用いて品詞別に単語を抽出し，単独では意味をもた
ない句読点，感動語の「え」，否定助動詞の「ぬ」「ん」，未知語の「Ａ」等を除いた．その
上で出現回数が多い語を抽出する単語頻度分析を行った． 






























抽出語と属性との関連を Jaccard の類似性測度で求め，その測定値である Jaccard 係数が
大きい上位 10 語を列記した．Jaccard 係数は 0～1（.000～1.000）の値をとり，関連が強
いほど 1 に近づく（樋口 2014：39）ものの，既存の研究（池田 2015；柳瀬 2012）では 0.1
程度でも関連がある，0.2～0.3 程度あれば強い関連があると判断していた．このように






もに，樋口（2014：42）が示した次の判断基準を参考にした．①成分 1 と成分 2 を比較し，
寄与率の高い成分の位置関係から属性間の関連性を判断した．例えば，寄与率が成分 2 よ










１．単語頻度分析による頻出 30 語 
指導者 20 名が語った実習指導で「自信がない」と感じる内容に関する総抽出語数は 244
で，そのうち出現回数順に上位 30 語を抽出した（表 7─2）．その結果，出現回数が最も多
かった語は「実習」579 回で，以下「指導」273 回，「思う」220 回，「職員」124 回，「介護」




 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 実習 579 16 技術 34
2 指導 273 17 教える 33
3 思う 220 17 伝える 33
4 職員 124 19 人 32
5 介護 83 20 学ぶ 31
5 利用 83 20 計画 31
7 学生 68 20 施設 31
7 行う 68 23 自信 30
9 研修 64 24 場合 27
10 大切 51 25 評価 25
11 考える 50 26 支援 24
12 自分 49 26 難しい 24
13 記録 42 28 学校 23
14 感じる 40 28 内容 23












「必要」.107，「記録」.102 等が確認された．40 代は「実習」.466，「指導」.358 等に加
え，「介護」.168，「自分」.127，「研修」.126，「学生」.125，「考える」.108，「教える」.103
等が抽出されたものの，30 代でみられた「職員」「記録」等はみられなかった．50 代は 30・
40 代で抽出された「指導」「研修」「考える」はなく，「思う」.192，「大切」.162，「学生」.159，
「行う」.122 等が確認された．この結果，指導者の自信のなさについて 30 代は記録等の
指導や職員研修，40 代は指導者である自分と学生との関係性や介護技術の教え方，研修，
50 代は学生が思うことの大切さとそれぞれ関連していることが示された． 
次に，実習指導歴をみると 3～5 年は「実習」.357 と「指導」.291 で強い関連があり，
以下「利用」.188，「介護」.183，「考える」.132，「自分」.126，「研修」.111，「必要」.105
等が確認された．6～9 年は「実習」.371，「指導」.293，「研修」.144 等，3～5 年と重なる
語が抽出された一方，3～5 年で抽出されなかった「職員」.184，「大切」.144，「学生」.135，
「行う」.131 等も確認された．10 年以上では 6～9 年でも抽出された「職員」.140，「大
切」.103，「学生」.101 以外にも「思う」.203，「感じる」.105，「人」.103 等，他の実習
指導歴にはない特徴語が確認された．この結果，指導者の自信のなさについて 3～5 年は介
指導 .2 3 5実習 .4 6 6思う .1 9 2実習 .3 5 7実習 .3 7 1思う .2 0 3
職員 .1 9 6指導 .3 5 8大切 .1 6 2指導 .2 9 1指導 .2 9 3職員 .1 4 0
大切 .1 1 4利用 .1 8 3学生 .1 5 9利用 .1 8 8職員 .1 8 4感じる .1 0 5
研修 .1 1 4介護 .1 6 8行う .1 2 2介護 .1 8 3研修 .1 4 4人 .1 0 3
必要 .1 0 7自分 .1 2 7感じる .1 0 1考える .1 3 2大切 .1 4 4大切 .1 0 3
記録 .1 0 2研修 .1 2 6具体 .0 7 2自分 .1 2 6学生 .1 3 5学生 .1 0 1
伝える .1 0 0学生 .1 2 5関わる .0 7 1研修 .1 1 1行う .1 3 1技術 .0 8 1
考える .0 9 5考える .1 0 8他 .0 6 9必要 .1 0 5記録 .1 1 4教える .0 7 9
福祉 .0 9 3教える .1 0 3学校 .0 6 7伝える .1 0 0行く .0 8 4訪問 .0 7 2
施設 .0 8 9自信 .0 8 4教習 .0 6 7計画 .1 0 0伝える .0 8 4学ぶ .0 6 9
実習 .3 3 1実習 .1 7 9思う .1 9 3伝える .1 8 6具体 .1 3 0教える .2 0 3
利用 .1 8 0指導 .1 7 4訪問 .1 6 0職員 .1 2 4学生 .1 3 0職員 .1 3 7
介護 .1 6 2思う .1 5 1指導 .1 5 5福祉 .1 1 8事業 .1 2 2内容 .1 2 5
学生 .1 5 7施設 .1 2 8実習 .1 4 3利用 .1 1 0記録 .1 1 5行く .1 0 5
自分 .1 3 6職員 .1 2 6今 .1 1 3介護 .1 0 6小規模 .1 0 5介助 .0 9 8
考える .1 1 1評価 .1 0 5行う .1 0 6思い .1 0 6大切 .0 9 0研修 .0 9 6
スタッフ .0 9 8行う .1 0 4介護 .1 0 5時間 .1 0 2前 .0 8 7学ぶ .0 9 4
自信 .0 9 4必要 .1 0 1良い .1 0 3記録 .0 9 7利用 .0 8 6一人ひ とり .0 9 1
感じる .0 9 2考える .0 9 7大切 .1 0 2十分 .0 9 3行う .0 8 2勉強 .0 8 8
必要 .0 9 1大切 .0 8 9調理 .1 0 0研修 .0 9 0通所 .0 7 7支援 .0 8 2
出所）筆者作成．
注）数値は， Ja cca rd係数を 示す ．
6 ～9 年
年齢層 実習指導歴
1 0 年以上30代 40代 50代 3 ～5 年























































































勤務先種別（図 7─3）の場合，寄与率は成分 1（27.40％）と成分 2（24.52％）の差がわ
ずかであったため，左右・上下両方の位置関係に着目した． 
 




















に起因する内容別に指導者 20 名の回答結果を分類した結果，計 339 文が抽出された（第 7






















































































有したい」等，指導者 20 名中 19 名（95.0％）が実習指導に関する研修に前向きな姿勢を
示していた． 
 











実習 .265 思う .363 研修 .339
学生 .165 指導 .339 指導 .325
利用 .159 職員 .238 実習 .284
感じる .146 介護 .179 職員 .205
大切 .130 自分 .154 行う .178
記録 .122 伝える .117 必要 .155
考える .120 技術 .114 施設 .151
質問 .099 教える .107 養成 .100
計画 .097 意識 .090 行く .083





































































































































2008（平成 20）年度までの介護実習では実習期間中に週 2 回，教員による巡回指導が義
務づけられていたが，2009（平成 21）年度の新カリキュラム導入以降，実習中の教員によ

























































































＊1 実習指導者講習会は，介護福祉士として 3 年以上の実務経験を有する者が実習指導
で必要な知識と教育方法の習得を目的に行われている．具体的には「実習指導の理論
と実際」「介護過程の理論と指導方法」「スーパービジョンの意義と活用及び実習生の
理解」「実習指導の方法と展開」等，7 科目計 25 時間で構成されている（厚生労働省
「社会福祉士実習指導者講習会及び介護福祉士実習指導者講習会の実施について」社
援発第 1111003 号，2008 年）． 








実習指導者テキスト改訂版』2015 年，77 頁）． 




介護福祉の質的研究法―実践者のための現場研究』中央法規，2013 年，102－103 頁）． 









中日新聞（2017）「介護現場でのチームケア」『中日新聞』2017 年 6 月 14 日． 
張允楨・長三絋平・黒田研二（2007）「特別養護老人ホームにおける介護職員のストレスに
関する研究―小規模ケア型施設と従来型施設の比較」『老年社会科学』29（3），366－374． 
Ellen, V. V，Cynthia, D. M，Russ, S. M（1998）“Handbook of Leadership Development”




























針について」社援発第 0328001 号． 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 222 施設（2010 年 6 月 1 日時点）のうち計 110 施設（各 55 施設），②認知症グループホ
ーム 162 事業所（2010 年 10 月 29 日時点）の全事業所，③訪問介護 402 事業所（2012 年 6
月 1 日時点）のうち 79 事業所，④通所介護と通所リハ計 1,100 事業所（2016 年 5 月 11 日
時点）のうち計 120 事業所（各 60 事業所）に対し，郵送による自記式質問票調査をそれぞ
れ①2010（平成 22）年 6～7 月，②2010（平成 22）年 11～12 月，③2012（平成 24）年 6






質問票の回収数は介護老人福祉施設 128 票，介護老人保健施設 134 票，認知症グループ
ホーム 85 票，訪問介護 177 票，通所介護 101 票，通所リハ 145 票であった．そのうち①現
在の職種・立場が「介護職である介護福祉士」ではなく，「施設管理者・責任者」「相談員」
「介護支援専門員」「訪問介護員 1 級または 2 級」「その他」のいずれかに回答してある質
問票は除いた（介護老人福祉施設 9 票，介護老人保健施設 3 票，認知症グループホーム 15
票，訪問介護 35 票，通所介護 7 票，通所リハ 7 票）．②その上で連続変数による回答を求
めた 69 項目（家政学概論 43 項目，家政学実習 24 項目，必要性 2 項目）において，無回答
数が全体の 5％未満（3.45 項目未満）であった者の回答のみを分析対象とし，それ以外の
無回答箇所の多い回答は除いた（介護老人福祉施設 10 票，介護老人保健施設 14 票，認知
症グループホーム 1 票，訪問介護 5 票，通所介護 0 票，通所リハ 1 票）． 
つまり，質問票回収数から①と②を除いた介護老人福祉施設の 109 名，介護老人保健施
設の 117 名，認知症グループホームの 69 名，訪問介護の 137 名，通所介護の 94 名，通所
リハの 137 名の計 663 名から得られたデータを本研究の分析対象とした（表 8─1）．その
特徴として，養成校卒業者が訪問介護で約 3 割にとどまったものの，認知症グループホー

























目を合わせた計 67 項目（家政学概論の内容 43 項目と家政学実習の内容 24 項目）を調査
対象項目とし，それぞれ現在の勤務先の仕事に「役立つ」4 点，「やや役立つ」3 点，「やや
役立たない」2 点，「役立たない」1 点の 4 段階の選択肢で評価してもらった（以下，有用
性評価）．また，養成校で家政を学ぶ必要性と，現在の介護現場で家政を学ぶ必要性の程度
については「必要である」4 点，「やや必要である」3 点，「やや必要でない」2 点，「必要













度数 （％）　 度数 （％）　 度数 （％）　 度数 （％）　 度数 （％）　 度数 （％）　
職種（資格） 介護職（介護福祉士） 109 （100.0）　 117 （100.0）　 69 （100.0）　 137 （100.0）　 94 （100.0）　 137 （100.0）　
養成校卒業者 109 （100.0）　 117 （100.0）　 47 （68.1）　 28 （20.4）　 94 （100.0）　 137 （100.0）　
国家試験合格者 0 （0.0）　 0 （0.0）　 22 （31.9）　 109 （79.6）　 0 （0.0）　 0 （0.0）　
女性 83 （76.1）　 79 （67.5）　 55 （79.7）　 128 （93.4）　 80 （85.1）　 97 （70.8）　
男性 26 （23.9）　 38 （32.5）　 14 （20.3）　 9 （6.6）　 14 （14.9）　 40 （29.2）　
平均年齢（標準偏差）
範囲
1年未満 14 （12.8）　 11 （9.4）　 11 （15.9）　 15 （10.9）　 11 （11.7）　 13 （9.5）　
1～3年未満 34 （31.2）　 36 （30.8）　 28 （40.6）　 21 （15.3）　 13 （13.8）　 18 （13.1）　
3～5年未満 21 （19.3）　 28 （23.9）　 10 （14.5）　 22 （16.1）　 13 （13.8）　 24 （17.5）　
5～10年未満 34 （31.2）　 32 （27.4）　 14 （20.3）　 46 （33.6）　 32 （34.0）　 40 （29.2）　
































１．家政学概論の有用性評価および 6 種類の施設・事業所間の共通性と差異 
まず，家政学概論の有用性評価を実施した（表 8─2）．その結果，「事故防止」は認知症
グループホーム（3.65），訪問介護（3.65），通所介護（3.64），通所リハ（3.50）でいずれ






まえて解釈した（表 8─2）．その結果，「食品の成分と保存・管理・安全」の 1 項目と調理
に関する全 4 項目において中程度以上の効果量を示す有意差が認められた（ Fs(5,662)＝













































３．家政を学ぶ必要性評価および 6 種類の施設・事業所間の共通性と差異 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（heat shock）＊ 2 対策，湿度とカビの関連といった家政特有の実習・実験を取り入れた実
践的な内容・方法が望まれる． 









２．6 種類の施設・事業所特性による家政教育・研修ニーズの 3 系統 








平均 標準偏差 平均 標準偏差 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
2.92 (0.99) 2.90 (0.98) 3.50 (0.74) 3.48 (0.78) 3.36 (0.63) 3.24 (0.69) 11.50 **** .08 c,d,e,f > a,b 中
3.29 (0.81) 3.47 (0.80) 3.86 (0.35) 3.44 (0.73) 2.96 (0.78) 2.68 (0.75) 32.02 **** .20 c > a,b,d > e > f 大










































































































































第 3 に新カリキュラム導入後，旧カリキュラムの家政内容のうち 20 項目が全般に削除









































＊3 OJT（On the Job Training）については，第 3 章注＊8 を参照されたい． 
 
文献 







































































2010（平成 22）年と 2012（平成 24）年に開催した 1～3 回目のセミナーを振り返ることに
する． 


























 1，2 回目のセミナーを振り返るために，参加した介護福祉学科 1 年生を対象に自記式質
問票調査を実施した．調査内容は「満足した」「やや満足した」「あまり満足しなかった」
「満足しなかった」の 4 件法で評価する満足度と自由記述で構成した． 











1～3 回目のセミナーの概要は表 9─1 のとおりである．1 回目は，2009（平成 21）年 10
月 13 日に介護福祉学科 1 年生 58 名を対象として「介護老人福祉施設」「介護老人保健施
設」「病院」「認知症対応型共同生活介護」「通所リハビリテーション」「訪問介護」で働く
卒業生 6 名が担当した．2 回目は，2010（平成 22）年 12 月 13 日に介護福祉学科 1 年生 57
名を対象として「介護老人保健施設」「認知症対応型共同生活介護」「通所介護」「訪問介護」






表 9-1 1～3 回目の「職場別相談セミナー」の概要  
  1 回目  2 回目  3 回目  
実施日  2009 年 10 月 13 日  2010 年 12 月 13 日  2012 年 7 月 18 日  
参加した在学生  1 年生 58 名  1 年生 57 名  2 年生 50 名  
講師役の卒業生  6 名（女性 1 名，男性 5 名） 5 名（女性 3 名，男性 2 名） 
4 名（女性 1 名，男性 3 名） 

























 1，2 回目ともセミナー終了後に，参加した介護福祉学科 1 年生を対象に自記式質問票調
査を行った（有効回答数：1 回目 58 名中 54 名，2 回目 57 名中 55 名）．その結果は図 9─1
のとおりである．1 回目は「満足した」が 26 名（48.1％），「やや満足した」が 24 名（44.4％）
であった．2 回目は「満足した」が 21 名（38.2％），「やや満足した」が 30 名（54.5％）
であった． 







図 9－1 「職場別相談セミナー」における参加者の満足度  
出所）1，2，3 回目の各「職場別相談セミナー」に参加した学生から得られたデータをもとに筆者作成． 
 
Ⅳ．3 回目の職場別相談セミナー  
１．概要と 4 つの工夫 
 3 回目のセミナーは，2012（平成 24）年 7 月 18 日に介護福祉学科 2 年生 50 名を対象と
し，卒業生 4 名が「介護老人保健施設」「サービス付き高齢者向け住宅」「訪問介護」「施設
ケアマネジャー（介護支援専門員）業務」＊ 3 をそれぞれ担当した（表 9─1）．3 回目では


















































数：3 回目 50 名中 50 名）．その結果「満足した」が 50 名中 39 名（78.0％），「やや満足し
た」が 50 名中 11 名（22.0％）であった（図 9─1）． 
 
２）自由記述 
「セミナーで得られたことは何ですか」と質問した結果，2 年生 50 名全員が何らかの回
答をしていた．その内容を一文一義，つまり 1 つの文に 1 つの意味内容となるようにラベ





と多かった．この「セミナーの強み」140 文について KJ 法＊ 5 を参考にし，個々の文の類似
性（親和性の高いもの）に着目しつつ，それらを統合して「何を言わんとしているのか」
という視点から洞察して分類したところ，さらに 15 のグループに分類できた．これをラベ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅴ．「セミナーの強み」15 グループの考察  
 「セミナーの強み」15 グループ（計 140 文）には相互的な関係性があると考えられる．
そこで「見える化」することで「気づき→思考→対話→行動」の連鎖をもたらすため（平
野 2008），この 15 グループの関係性を図式化（図 9─2）して考察した． 
 
 






















































































































































































＊1 松本短期大学介護福祉学科については，第 2 章注＊2 も参照されたい． 
＊2 2009（平成 21）年 9 月 28 日，松本短期大学介護福祉学科 1 年生 53 名に行った「卒
業生に具体的に聞いてみたいことを自由に書いてください」という自記式質問票調査
から得られた結果である． 
＊3 各施設・事業所の選定にあたり，2012（平成 24）年 6 月 28 日に介護福祉学科 2 年生
59 名に対して「どの職場・仕事内容について関心がありますか」についての自記式
質問票調査を行った（複数回答）．その結果「介護老人保健施設」が 50.8％，「認知症

























＊8 卒業 1～3 年目の社会人に対する支援の必要性は，厚生労働省「新規学卒者の離職状
況―離職状況に関する資料一覧」（2018 年 10 月）にも表れている．例えば，2015（平
成 27）年 3 月短期大学新卒者の 3 年以内の離職率は 41.5％であり，大学新卒者の
31.8％よりも約 10％高い水準である．これを業種別でみると「医療・福祉」関連の離









経済産業省（2006）「『社会人基礎力に関する研究会』中間取りまとめ」2006 年 1 月 20 日． 












Ⅰ．本研究の成果─第 1 章～第 9 章で明らかにした内容 





























































































































さ」に関 する要 因 と改 善 に向




介 護 福 祉 教 育 と介 護 研 修 に
おける「家 政 教 育 ・研 修 ニ ー
ズ」の把握と課題検討―6 種




介 護 福 祉 における卒 前 ・
卒後連携教育・研修の取
り 組 み ― 卒 業 生 に よ る
「職場別相談セミナー」の
開催から 
























②まずは先駆的な実践事例の記述を蓄積すること等があげられた．第 2 章と第 3 章では，
この 2 つの課題に取り組んでいる． 
第 2 章（新人介護福祉士が求める卒後研修の内容検討―就職 5 か月目の卒業生への調査



















































た 2013（平成 25）年度生の結果（平均 84.3 点）よりも 2014（平成 26）年度生の結果（平
均 88.3 点）のほうが高く（p＝.05），コマシラバスの導入・活用や学ぶ動機を高める説明
責任等，学生のやる気を促す工夫の効果が示唆された． 
















習 1 か月前の不安内容を把握し，それに基づき「介護総合演習」（実習指導）での「5 つの
工夫」を実践し，その効果を検証した．具体的には学生 81 名を対象に初めての実習 1 か月




































































































































































































































































教育に援用することがあげられる（第 4 章～第 6 章参照）．そのためには「介護現場は養成
校から学ぶ」「養成校は介護現場から学ぶ」というように，介護現場と養成校それぞれに謙
虚な学びの姿勢が求められる． 






３．介護研修と介護福祉教育の第 3 レベルと改善・連携推進に向けた 8 つの示唆の関係性 
介護研修と介護福祉教育の改善・連携を推進する際は，介護研修と介護福祉教育の関係
性の第 1 レベルを超え，第 2 レベルに到達させ，そして第 3 レベルを目指すことになる．
そこで，前述した介護研修と介護福祉教育の改善・連携推進に向けた 8 つの示唆を，この

















隔たりを縮める継続的な取り組み・研究が求められる（第 2 章，第 8 章参照）．  
一方，本研究で確認されたように，単に養成校や介護現場の教育・研修内容に学生や介
護職を合わせるのではなく，学生や介護職の希望や不安等の状況に応じた介護福祉教育や







を発揮し認められる機会」を得られるような創意工夫が求められる（第 3章～第 6章参照）． 
























第 1 レベル―「移行する」 
 
 














図 10－2 介護研修と介護福祉教育の関係性     3 つのレベル 
出所）筆者作成． 
介護福祉教育  介護研修  
介護福祉教育  介護研修  
介護福祉教育  介護研修  
卒前・卒後連携教育・研修  
（第 9 章参照） 
介護研修の手法・知見を            
介護福祉教育に援用  
（第 4 章～第 6 章参照） 
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図 10－3 介護研修と介護福祉教育の第 3 レベルと改善・連携推進に向けた 8 つの示唆の関係性  




介護福祉教育  介護研修  
② 新 人 が 求 め る 高 度 な
内 容 を含 める等 ，従 来
の研修内容の見直し 
③不安軽 減を図る内 容
や学 びの成 果 を発 揮










④  ⑦ 
⑧コミュニケーションを積み重ね，互いに有益となる情報や取り組みを共有できる調査・場作り
の必要性  
第 3 レベル 
⑦「学びのリアリティ・ショック」の改善に向けた連携  
⑥実 習 指 導 を職 場 の課 題 とし，養 成
校と連携して実習指導研修を開催  
 ④ 
介護現場  養成校  









































養 成 校 か ら 介 護
現 場 に 接 近 す る
（歩み寄る）姿勢  
③不 安 軽 減 を図 る内 容 や
学 び の 成 果 を 発 揮 し 認
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3 章では介護老人福祉施設「寿恵園」と「ともしび」の関係者の皆様，第 7 章では実習施
設・事業所の実習指導者の皆様，第 8 章では介護現場で働く介護職の皆様，そして第 2 章，
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